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Abstract
The system-making and the base-making that support the activity is becoming an urgent, important subject 
and also they secure the chance of sports activities that people can enjoy playing sports through their life.
The purpose of this study is to clarify the issue through the actual conditions of free access and utilization 
for physical education facilities, and to examine the strategy of using it effectively as a place for playing 
sports among the locals. To understand the current state of the region, this study referred to the material of 
Amagasaki City and Nishinomiya City.
It showed that many physical education facilities were open to the public in both cities. However, it was 
not able to satisfy local peoples’needs enough though facilities were open. One of the reasons is a problem 
of the adjustment of the facilities’use. After understanding the current state of the facilities’use, it is neces-
sary to review the mechanism of the management so that the facilities are available to more people. It is nec-
essary to change people’mind on the use of facilities ―“joint utilization”, and not having the users merely 
























































表現は用いられていないものの，文部省は明治 36 年 11 月に各地方庁，直轄学校長に対し，「公衆体育」
「公ノ集会」のために学校施設を利用することができる旨の通牒を出している．体操場に関しては，小学





「学校開放」という文言が公的に登場したのは戦後になってからのことで，昭和 20 年 11 月 6 日付の文
部大臣訓令の中に見出される．「教職員が学校教育以外の社会教育に従事すること，学校の施設を一般
開放し利用させるなどの努力を望む」という主旨の記述がある14 ）．その後，学校教育法（昭和 22 年），社
会教育法（昭和 24 年）などの法令において学校施設利用に関する基準が確立されている．


















Table 2.  学校体育･スポーツ施設設置数と開放率
施設種類 施設設置数 施設開放数 開放率（％）
屋外運動場 37,001 29,719 80.3
体育館 39,882 34,537 86.6
水泳プール 31,189 7,638 24.5
屋外庭球場 10,957 1,994 18.2
文部科学省「体育・スポーツ施設現況調査」（2004）









Table 3.  公立学校（小・中・高）体育･スポーツ施設開放時の開放施設責任者
施設種類 学校段階
当該校長 教育委員会 運営委員会などの委員 その他
開放校数 （％） 開放校数 （％） 開放校数 （％） 開放校数 （％）
屋外運動場 計 6,807 12,833 5,698 4,381
小学校 4,283 21.4 8,915 44.6 4,247 21.2 2,542 12.7
中学校 1,795 23.2 3,629 46.9 1,302 16.8 1,018 13.1
高等学校 729 36.7 289 14.5 149 7.5 821 41.3
水泳プール 計 2,135 2,667 1,491 1,345
小学校 1,691 26.9 2,176 34.6 1,263 20.1 1,155 18.4
中学校 373 30.9 483 40.0 214 17.7 137 11.4



































Table 4.  学校体育・スポーツ施設開放の状況（尼崎市）
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Table 5.  学校体育・スポーツ施設使用状況（尼崎市）
使用区分　（　）内は学校数 施　設
件数（件） 利用延べ人数（人）





体育館 14,899 15,054 360,645 359,314
運動場 7,449 7,434 335,072 332,574
夜間照明 3,200 3,067 118,548 111,254




体育館 1,955 1,746 21,372 21,083
運動場 898 885 18,544 18,754





体育館 724 741 14,751 16,759
運動場 851 628 40,604 31,529
柔剣道場 1,165 1,042 28,451 25,638













Table 6.  学校体育・スポーツ施設使用状況　（西宮市）

















Table 7.  学校体育・スポーツ施設使用状況　（西宮市）
平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度
施設開放利用率（グラウンド）註 4） 80.1％ 91.3％ 83.2％
施設開放利用率　（体育館）註 5） 55.6％ 67.7％ 66.0％
学校体育施設開放　　延べ利用人数 545,884 人 567,134 人 646,897 人
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